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被害状況 事業者(%) 一般住民(%) 
全壊・半壊 12(16.2) 6( 7.7) 
一部損壊 6( 8.1) 3( 3.8) 
一階部分水没 19(25.7) 3( 3.8) 
床上浸水(l.2m以上) 25(33.8) 26(33.3) 
床上浸水(l.2m以下) 5( 6.8) 23(29.5) 
床下浸水 l( l.3) 12(15.4) 
浸水せず 4( 5.4) 2( 2.6) 
災害後移転 2( 2.7) 1( 1.3) 
無 回 答 o( 0) 2( 2.6) 


























6( 8.8) 5( 6.7) 
6( 8.8) o( 0) 
9(13.2) 4( 5.3) 
2( 2.9) 21(28.0) 
68( 100) 75( 100) 















職 業 事業者(%) 一般住民(%)
商 業 経 営 49(72.1) 8(10.7) 
工 場 経 営 1( 1.5) 1( 1.3) 
その他事業経営 9(13.2) 5( 6.7) 
~ ロ 与 所 得 者 o( 0) 36(48.0) 
そ の他の職業 7(10.3) 6( 8.0) 
無 職 o( 0) 9(12.0) 
無 回 答 2( 2.9) 10(13.3) 
年 齢 事業者(%) 一般住民(%)
70 歳 以 上 4( 5.9) 7( 9.3) 
60 ~ 69 歳 8(11.8) 15(20.0) 
50 59 歳 10(14.7) 21(28.0) 
40 ~ 49 歳 25(36.8) 15(20.0) 
39 歳 以 下 16(23.5) 10(13.4) 
無 回 答 5( 7.3) 7( 9.3) 
回 答 者 数 68( 100) 75( 100) 
表-4 区画整理事業と河川改修事業の進捗と災害
区画整理事業の進捗 事業者(%) 一般住民(%)
災害が無かったら出来なかった 13(19.1) 18(24.0) 
災害により事業予定が早まった 28(41.2) 21(28.0) 
災害に無関係に行われた 5( 7.4) 3( 4.0) 
わからない 6( 8.8) 5( 6.7) 
無 回 答 16(23.5) 28(37.3) 
河川改修事業の進捗 事業者(%) 一般住民(%)
災害が無かったら出来なかった 15(22.1) 20(26.7) 
災害により事業予定が早まった 21(30.9) 12(16.0) 
災害により規模が大きくなった 12(17.7) 6( 8.0) 
災害に無関係に行われた 2( 2.9) 1( 1.3) 
わからない 2( 2.9) 5( 6.7) 
無 回 答 16(23.5) 31(41.3) 








示した評点は，これらの匝答にそれぞれ， + 2， 
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DISASTER RECONSTRUCTION PLAN AND RESIDENTS' EVALUATION FOR IT: 
A CASE STUDY IN THE YAGAMI LAND READJUSTMENT AREA OF NAGASAKI CITY 
Iware Matsuda'， Tokuho Hanai" and Itsuki Nakabayashi・
事Centerfor Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
"Department of Architecture， N agasaki Institute of Applied Science 
Co刑trehensiveUrban Studies， No.41， 1991， pp. 91-101 
A questionnaire survey was carried out in the Yagami Land Readjustment Project Area of Nagasaki City which 
suffered from the heavy rain disasters in 1982. Information concerning how residents evaluated the disaster recon. 
struction plan was obtained through a questionnaire. 
Some results are as follows: 
1. Residents consider that the heavy rain disasters of 1982 gave impetus to both the land readjustment project and 
river improvement works; 
2. Residents were displeased with the disaster reconstruction plan， because it took a long period of time， many 
houses had to be removed and the lot reduction rate was high; 
3. It is clarified through the quantification theory that degrees of damage were the most contributing factor for 
evaluating the disaster reconstruction plan. 
